









A Study on the Effects and Issues of R‒Aroma for the Elderly with Dementia







































































































































































































































小計 8,268ヵ所 7,995ヵ所 9.8人 78,239人






























































































































































































































































































































































HDS-R 得点」「実施⚖か月後の HDS-R 得点」、「実
施⚙か月後の HDS-R 得点」「実施10か月後の


























No 氏名 性別 年齢 疾患 調査
1 Ｂさん 女性 96 レビー小体型 HDS-R ＆ Face‒scale
2 Ｃさん 男性 88 脳血管型 HDS-R ＆ Face‒scale
3 Ｅさん 女性 85 アルツハイマー型 HDS-R ＆ Face‒scale
4 Ｆさん 女性 81 アルツハイマー型 HDS-R ＆ Face‒scale
5 Ｈさん 女性 81 アルツハイマー型 HDS-R ＆ Face‒scale
6 Ｉさん 女性 88 アルツハイマー型 HDS-R ＆ Face‒scale
7 Ｊさん 女性 91 アルツハイマー型 HDS-R ＆ Face‒scale






























t 値 自由度 有意確率（両側）下限 上限
8.71 2018年11月：8.00 － .714 2.215 .837 －2.763 1.334 － .853 6 .426
8.71 2019年⚑月：7.57 －1.143 2.734 1.033 －3.672 1.386 －1.106 6 .311
8.71 ⚓月：8.00 － .714 1.704 .644 －2.291 .862 －1.109 6 .310
8.71 ⚖月：6.00 －2.714 2.984 1.128 －5.474 .046 －2.407 6 .053
8.71 ⚗月：6.29 －2.429 1.902 .719 －4.188 － .669 －2.390 6 .054







施 し た と こ ろ 有 意 差 が 見 ら れ た〔t ＝ 3.067，
























t 値 自由度 有意確率（両側）下限 上限
7.57 8.00 .043 3.259 1.232 －2.585 3.442 .348 6 .740










t 値 自由度 有意確率（両側）下限 上限
6.00 6.29 .029 1.604 .606 －1.197 1.769 .471 6 .654








t 値 自由度 有意確率（両側）下限 上限
13.50 2019年⚙月：4.50 －9.00 4.243 3.000 －47.119 29.119 －3.000 1 .205








t 値 自由度 有意確率（両側）下限 上限













































4.004，df ＝ 7，p <.05〕（表12）。














t 値 自由度 有意確率（両側）下限 上限
2.275 2018年10月：2.488 .2125 .1959 .0693 .0487 .3763 3.067 7 .018
2.275 11月：2.113 －.1625 .2825 .0999 －.3987 .0737 －1.627 7 .148
2.275 12月：1.675 －.6000 .3586 .1268 －.8998 －.3002 －4.733 7 .002
2.275 2019年⚑月：1.763 －.5125 .3603 .1274 －.8137 －.2113 －4.023 7 .005
2.275 ⚒月：2.050 －.2250 .2550 .0901 －.4381 －.0119 －2.496 7 .041
2.275 ⚓月：1.875 －.4000 .3928 .1389 －.7284 －.0716 －2.880 7 .024
2.275 ⚔月：1.863 －.4125 .3441 .1217 －.7002 －.1248 －3.391 7 .012
2.275 ⚕月：1.750 －.5250 .4062 .1436 －.8646 －.1854 －3.656 7 .008
2.275 ⚖月：1.912 －.3625 .3462 .1224 －.6519 －.0731 －2.962 7 .021
2.275 ⚗月：1.863 －.4125 .1126 .0398 －.5066 －.3184 －10.362 7 .000
2.275 ⚘月：2.113 －.1625 .3159 .1117 －.4266 .1016 －1.455 7 .189
2.275 ⚙月：1.900 －.3750 .3615 .1278 －.6773 －.0727 －2.934 7 .022










t 値 自由度 有意確率（両側）下限 上限
1.675 1.763 .0875 .2850 .1008 －.1508 .3258 .868 7 .414










t 値 自由度 有意確率（両側）下限 上限
1.675 2.050 .3750 .2765 .0977 .1439 .6061 3.837 7 .006










t 値 自由度 有意確率（両側）下限 上限






























































































t 値 自由度 有意確率（両側）下限 上限
2.075 2019年⚙月：1.450 －.6250 .3594 .1797 －1.1969 －.0531 －3.478 3 .040








t 値 自由度 有意確率（両側）下限 上限

















































































































https: //www. mhlw. go. jp/toukei/ saikin/ hw/ kaigo/
service16/index.html
10）再掲「⚔）」p. 3（2019.12.1確認）
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